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lBerbei$dfter ber Ecsler Sltillion, ttr.

1

Oiele Sette oerben ols ![erbefgriften 3u einem llusnollmspreis
cbgegeben unb fiinnen nur bireli bur{ ben Eerlog be3u. burg
unfere freifeprebiget be6ogen perben.
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Sefu6iringer
Son lJtiffionor

in €bina.

6omuel 9]tcDer.

€inIeifung.
.Ru Sung ming, ein 6inelii6er Gelelluier ber
fogt

in feinel

Eeudeilung bes Glttiltentums

onbexem:
,.36 urenbe

mi6

in

9teu3eit,

Gllina unter

an ieben Sremben in Gllina, bet Urteils,

frolibdt; is, i6 bitte ben Utiflionot lelblt, fein Gerciiien 3u
befioden'rinb mir 3u fcgen, ob ni$t berienige leil feines
nrimlidt but$ bie [ogenonnte Goongelifoiion,
Sioqiommes,
"Eolf

moioliiO beffer unb ebler 3u mo$en, fi$ als eine
oonr
elenbe Sriuldlunq eroielen I]ot'"
" 6o unqeredlt f6ld)e Urteile bei Gegner finb, io forbern
lie uns bod eut Getbltpriifung ouf. Gollen uniete Gemeinben
riuherlidr dtltotfcn unb innerlidl rcod1fen, fo bratt$en mir
eirf Eotf oon C5ri1ten, bie ein 6o13 unb ein 8i$t ftir illre
Umqebunq [tnb.- 5ob6n oir ein foi$es Eolf ron Glriften?
EIi,Een ui-r auf unlere Gemeinblein, bie oieliodl nodl 3orten
l$flcinelein gleidlen, bie forgiant geltegt unb gepflegt roerben
ririiiien. Io ldreint uns fiit lie bie llufqobe ber Our$bringung
bes'beibiniums mit bem GllriiteniumJu gro[. ?Iber nlir [e[)en
ab obn lJtenldenftoft unb bliden cuf Oottes ftsd)t.
?tm Dltflufi ber Srooin3 Sonton liegt etoa 3roet toge"
reilen oberbalb bet Srcifefturltobt lBei$on bie Sreis[tobt
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$ug_en, 3u beutfg ,_[!u[yr[prung,,. Die 6tobt mit on,
[gliefienbem Wair' ia"Urt"berite e?roa -zd00b'sin';ine;.
Oie. borti g e Gtotion s ginieinSt ;; t;;ib
;, fi j.rr=r;';il ii;;
burfte, iflt eine ber iri-ngeren uhier., tioit'rTfirfiii,Ls;il;;;;
in G'rino. l.ir finben blOer in-ibiiroo;;il;
srdbr d;ria;ii;;
be ur rib rre r Gbri lie n. aber i
;r)1i6ft 6 ffi
;, "ni di ;n i;l 6;;:
-dJigron
oie. in i$rem geben unb *
$si-bei-i,i.
Des oeiltes
unb ber "ftroft rum lrusbrud bringrn irif iiii;.Si-ittfrrgi.ijlli
.b-oftir [inb,-boIunflere Urfeit riiOi ue;d;tidj rtr. urn.sen uon
ifnen fiott lier ein Oenfmsr gdii6ii.i?.
.
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I.

gur etiten Gtunbe.
. Eei_-unflerer llrbeit in {onr)en rucr es uns [6on
ein !{nticgen, mit

;"

cber er

be

ldrcinfte

rein. rtuftbrii$er

Jip.jy,lgi gi,"i,ii*iri;'r,ii t;ff

lonoe

ilr;:

Sofri4r;ii;- ti;l;re ootesbienlte
rren
fudlten.bie [e
so' ;;iJlin ;l;"1, 6*, lil;; ili
"be
-nii.
einern onbern uleg
bei3ufommen.

fuix ru;irien' es'mitdttrnil
I!6.91. Aodr4gen uerfud1en, mg_Au uns
bie d,i;r;;;;!iri;;
'sunger
plitttlBgn Eereins
ioturenltg er[6ien.
Oie lft'beit bie-fer aeiein"e
ijri,i. 'ii'isOin* oon bodr
unb nieber oeldrriht. -.o fonb benn oug uni#'dirt,l'irs5;
Griinbung e-inei giingringioelri;ii niif,ri'Brrrrn
ber 6robr
f re.uel!Si- uufnolrni. lni, i,eiiuitte;" i'bf.,
Unterlriihuna
unb UJtitbitfe, benri unfere uerni- abriiiensL;r#i'
diiii8iiB
ntitigen lJtittel nigt cui3ubringen oerrno6T, ,*
lol6en
prlrit ins .teberi 3u i.ufen -unb rebeniiAifi" einen
;;'';;firi,fi:
Eotb tlctte ber ser"ein gil"arii-ntitiii;ffi; bcrunfer
ni6t
ucenig geiben. Sn Grlino.fiinne" ; ;rilii6* ;irdi
riii:
5;ilen
g,li."* r^.!n SJn_!-t i n g s u e r e i n e n_e r b e n, o,it o u rri, ii g il' i,. ji,
f
ernen guten lJeumunb loben.. Oogegi:n fiinnei nrir'SfiiT[tb;
in ben ?Ius[Su[ gemriltt
roerben.- "

ilia-;;
,iiii

moren aber nicfri

6rei[e lieben Ji6
ols IJtitglieber einfgrci6en. Oas dftelte"mitqliet' les t'ereini
rccr lnJer lleber 8Oicilriger .8oi fo tl6tlin. Gr trug nog bie
olte f$bne lrodlt. Orn"Sopf_lotte erfreitig ber n"euen'geit
rum Dpfer brinoen myllgn.
er in iugenbtidler Urildte

eenn
unb .Rrgft ein[e'rfdritt, [o mufite
man uirdittt-ri;ii;r" .'1;'b;;
qlnelllqe.-gprrquoort ienlen:,,,!Benn ber fienfdl auS olt
tlt, lo bleibt bog bas ger3 emig iung.,, Gr rocr'ein treues,

eifriges Dtitgiieb u{g!es_" Eeriiris. " gr febftJ dei ieire"i
Uortrog qnb in ber Eibelftunbe orn Gonntcgnadlmittog rocr
e1 ltqts. .ein
gu_Iliirer. gn Girropi toctr"e ler
-oufmedfiamei
elrrciitbige 6reis
gemig taigit gbrefiiitgiieb'les Eereins
gercorben.

ouO
6ir,6;bl;;ii;
-un[e:er-6ottOott
'mti liri.'r,
Ilercn3ufommen. ?In
hreiJen_pejI-eb.r
f.bii;-;;
gt,
ni

Irttl{.
be

unferm Eerein ber

Sn
,,griinen $c[1re,,
nurgfs!
lleute. 5llu9 SJkirrner, io,fogor

Iieber lllter mot [Son Idnger irn ftillen mtt benr
_.Unfer
Jelus Don. y.oaqle_tq gegonq.en. Oog erft irn [1o[1en ?Ilter
ronnTe er llq enrld)tr^lBel mit bem beibentum obllig
3u bre,
9en.qrl! gcn3 in bie lta6fotge Selu au treten. llm ZI6erem,
ber 1913 fonnte er cls Zgicilliger bur6 bie toufe in bie"6e,

meinle

oufg,en_ommen

i*ugll:n

merben. $on bo on rDor er einer ber

)lJefudler ber Gottesbienfte unb

frir oiete giingere ein

jforbrlD; itireilid) oij.l reues.fonnfe er ni$t mellr Iemen; bod;
rlt es gutr bo[_A-um Getigmerben ni6t riet lBilleril$oft niifig itt.
!9.J9 tl$bln _betrogtete es iftmer qrs"eiie'6rl1e-eUii,
.ben.fiiffio.nor
in. feiner ,.Gras[1iitte,, 3u empfongenl Oinri

tDT belonDere greube, feinem 6a[t mit ben beften
oumunorten. Gr oor- in feinen iungen $oflren
militririfger Grobuierfe-r gemeflen.'unb
ein geuo;'liii]r.,
80 pfunb l$tllerer Gilenfipee*r unb ein no6 f{rcerli;i gtei;
p.lr. leiner.Siitte gcben igm Gelegentleit,-oon leinen atble=
ll.gq1:Jerlrungen in iiin-ge_ren gotlr.en 3u eqri[1len. 6dlon
rnit 17 Sabte_l begonn er [iS in riititriitlrien Stiiien _-t{;i;
ten,.uogenlqieben, beben lQuoerer 6feine, Gpeermerfen _
3u riben. Ourdl Steih unb Gefgid mor er faiU lneiltii auf
biefem oebiet rini fribrte tpatdi i,iere Sii,igri i,i biei;']iiiiii,i
Ia{)te,

e5

-te_e.lorten

6ein. Die Seiten ber olfen ^ftriegerferrligteit
[inb nun freitidr
gbtna bolin_geflgounbei; nas tni,berne
Gbino rrirnpft
mrt moDernen lBoffen.
meinen O.ipraO,ir,'rnii i[#
Sn
lllten rniipfte i6 oii on.[gilfi,1.t;iiriiir;
;#;r;;i;
igm, urie er nurrbii geiltfi;ie frif#;;;if-;
um mit ben Soffen,es. gi !r.ii
r;.# %t#,H,{f,f
sroftes Snteriffe. un'l ei mii a;6';;"friftj'bemiirlt, mit
ber
lBoffe bes Gebeis ben-orf bffiErinil'iii.rcimpfen.
6or bodr fribfte iig. gqi !J t[6bfi 6iri.t, ars ibn
oire'tor oi.pper aur teinei-5;lilriiliii,Jrlit, ,* garlr berr
1e14
g,elro.{uiont .mpiil;";;T.ri'
l:Ll9l-...,S*
bobrn 6olr arn
urngcngstox' rIIs ihm
,gerr .otrittor iron ut,;i. ,ri'dnrtr.
s_aprg glt gelorb;n [ei, riiii,r"qr;,s; ;id'i;";i;ft;:
1.:.1?9
urorDen unb bellen .R1oft nigt'oeitotten
6o1, l,o ioffi"r,
ouf, bos intereilierte tlri, unii geii"i"i'iri'gt,
'
er: ,,!ebt ber
IJlcnn nodr ?"
!tsie ieber Gbinele,
.goi fo tf$bin ftot3 cuf
-offi;ffiil"aerste
,fo rocr-_cug
[eine QIIlnen. fiit yi$1b.arer
ex rnir bie
fgbn semotten Eirber'feinei sttei;: d;hir?lrn unl Urgrofi,
eltern, bie c'e ein hohei. lttter erieilbt:Oai?.,.
o, mcr neniqe
So_69n uor [einem trqr-d(-eiif;ir.ie; meinem
peluF be-i !f m aeiste. Sd)' gril.' b;ni;iu,iiO;, "l,ili' rehien
l;i8fi ii
bctb ber 6dror iiin"er rdtir

g]lP.f

&fiiil
fffiiilt,#ft

* iffi

i6igeadiii'ilri;il florrte.
{Iuher,
lilftis." litt_r* ,l;6

Iid,., betrog_tet,- Ilcitte iebermcni "be'tn

?,,",.?.1dt?'ifg:;,x.t,#,"#;.fi#;:xl*sg.rim#
i!fi
I.l$r, trof idt ign nigt.metlr unteilen".sede;bi;.'-gffi;
ff

gftio oertoufenil ouJlntii.-iold'iriii' nioru

in urenioen
Sagen gebro gen unb' irln le-r'oreren'5ii*
iriifi5"rj]yi::
Ju unlerem orohen gOmera tori'nie,i-"i'uo"ir"i'Ori-iri&rt

p{Illi$

bee.rbigenl l.nn lid irrifirrif6grr._u"jrboilsl""d;]
.
oyf!br1m g?ed;t, es no6 i51ei lteitJail fun.".Seiler
tommen lotdle iTriue oftir og1;
ii,
vlt fiis".
uv'Y lqoon, orni:
nur ein 6tieb ber garirttie gbliiii"itt
iii.
ftonDen

8-

9*

Don ben Gbitern: cber
fltott. beffen brodl
iiber ibn
[1erein. linnerborb ruqer j-.it-,[.i';i;'i3?, Ungltid
grou, 6obn unb
!o.g!ey Da erronnre"er Tie. dii,ir;i;;rii"; es
6iitenbienftes

6aft feine $eit, bie .Bedetbiifen 3u toften, unb unfer Eibel,
bote mccbte ein enttduid;tes 6efidlt, ols lidl bet Eefu$ nc$
einigen TJtinuten l6on nieber oerabidliebete. Do$ ro[$ fonb
er [i$ in bte uerrinberte .8age, Ilolte feinen befieren ?fusgottgs,
rod, um ieinen Eorgeiebten in bie 6tobt unb out ben fiorft
3u begleiten

unuuo-tq3irf. iii'ilr* rebenbiqen 6ot.
5n leiner eoeiten Silu-6"n-t iiiin, treue Sefirfin,
bie mit ibm iutommeri
entiOioit*"'U# DerDenttm ben
frriden febrte unl rum gDiiFe;il"i ii,ri.trotl
oem neu,

getauften

.lllle3eit fubllid1! Ocs ift Iur6 3uiammengefobt bie GIlo,
rotteriftif unferes Eibelboten. Db er 3u mir in bie 6tubiet,
f{ube tommt, ober mit einer .8oit Eibelteiie auf bem friiden
inr lonb umfleqielt, imnrer ilt er in berfelben frbbli$en
Gtintmung. Eeflenben 6$rittes, einem $iinEling glei$,
aiellt ber 60irilrige feine Gtrofie unb nc$ oier, io [ogor fflnf
Segitunben 3eigt et no$ Tetne flJtribigteit. lBie oft f$on
bobe idl ben lJtorm beounbert unb beneibet. 6ein unetkifi,
Iidler Eegleiter ift bos tobotspfeifd]en. Uigentli$ fann man
li6 ibn o$ne bcsfelbe nidlt uorftellen. lBirb lloft gemo$f,
[o toirb es fofort Ileroorge3ogen; bo$ roirb es eben [o ral6
oieber roeggelegt, @enn ex Gelegenleit Ilot, feine lBore
on3ubieten. Utcdl bes lcges llrbeit benft er mit unierem

Ghe poor niienenprui"iior ni 6t er fpo r.t.
Oie Gtternbliuier brobten i$-urei,
"
liiiitl'ni1o'!p,
per gomirie;
Der erlfe 6obn. ber ilt-ne.r1 geborel
uoirrpd, ltoru nog tur3er
.ftronfgeit. _die Eerrconb{ei ber
Brou'tj,trrnten\nit lciltcr,

*ii

r

cuf iie ein unb forleiteri'liJ h,li,'iUiiti'"br#b;;
qs merbe hnit lp6 oites au' Gruhbe qeben.
Die iunge f(rcu aber,.iie'botte-b;';;,
"ioui.;a; d;i;;
yJaorio
uroxten

g.b.aufogen;

*6 ,iiii'*tr: ,,{nb urenn
Ttr cug.nog brei gbbne
,iiil.-liiiilurl,
lter-6eil
idr bennodr
yrr
o ott anbe te n. "
Orr hnF-b;;* f ;rl,t ; Jli i;il T, i;;ff1
fronf, [o bch er iein rGnbel",n;iq;ilbt;:;"-b'i;i;T#rrl;
anftls. o-06 .9otl'..16b'Ti rii-sirorn Der,beiben
l'"tlqtltt
".rfiilf
ste gotten u nb m o drte. jbnryiebe r ge tu nl."5i1i0ri
t,
bie srou. 0o6 ou6 ipj.n;if-l_i
cuf. _lrber
oug im ffuheren loii u [g* go leriBJ#'ijiilu.
gegJn'6;6';dot;:
Gr rritlmt es, boh rdine'$e1drirfi,iiir:i;iiil
er
-- Grliiit
oorben i[r, ron ,306r au
soli ruiiii,r!;ffi. -"i". se,
""erbotten. btieb'ltonbboii

-

groften Sleformotor: ,,lBcillrenb i6 bafibe unb tnein $leifdten
roudle,lriuft bas Gnongelium feinen 8eg unb mc$t [i6 Aobn

in ben Seqen ber IJten[$en."
Oer tiefite 6runb non ?I tllung ga's Srttbli6teit liegt itr
ieinem lebenbigen 6louben. lBie eifrig ilt er bo6 in ber
llrbeit fiir feinen $errn unb llJleilter Seius Gbriltus ! $eute
tritt er in mein $immer unb fcgt: ,,Stt[fioncr, iebt tniif|en
mir rcieber Aur Seibenprebigt ouf ben 9Jtorft." 6efogt,
geton ! Sr nimmt bie 6lode in bie $cnb, friigt ein lplofot
mit ber ltuil$riit: ,,Oie[en Eormitiog um 11 Ulr uirb unter

III.
Itsen ber 6oDrt freirnddt, ber
$eute

r#

t1"!,i,|i16
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llt willt I ttt.

It&gn' ftimm}n g i1n $ eim, un

ie

pj b e I.
s Eibel,
Ves
d

bi! i,i. ; " Eii ; rs,j:r'fdr ;f, flt,f,fi r,.#f
*_r
ngeIellrf.
lilt,r' lBeJ6e
#,lHi
€fre, baft ber Eeiudies
ni6r
ig: Iilib#;'bt;i;ff;.;ii;r#;ifl;
p,i:
#s trt, i eine
6
9"b?
@ro.s$iitte,,
nlll
I
{ib
h,.,,
I itre,,
3u betreten."#,fi
Gr bat-b TT ou d) bie n iiti en so-rbetei
tun
n
u

r

bem grofien.Eoum nolle ber Ora$enbriide bcs Gocngelium

b

J

_0

g

,,

oerfiinbigt", bur$ bie Gtroften unb Iobet 3trr $rebigt ein.
$mmer unb iiberall 4ft er bereit, $eugnis fiir feinen Serrn
ob3ulegen. 6erne Iniipft er bsbei an ieine eigene Sebens=
geld)i$te an unb Aeigt ben $ulbrern, mie er bur$ bos CII1ri,
ftentum ein neuer IJtenl$ geroorben ilt. ---_ !Iu$ ols 6e,

ros

ge

letroiieri, l, n-G ili'rr"'9
glli:r[',]iri'
g,U, tll?l-qng:ll' Ta.9' $lneiit$e i
site brr rfip 1,,."
o;,, qy"
r+^ri,l3tg,H
$1,,?#Jl'
i$lJfiF#,,Tf,f,P;ff
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H:i"*:]t'Jt-': I.iF.l^lp-ll, tfluns ic- oerrrorre Dientte.
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fJ |i',
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ffi
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E:i*',A

ore uerneinbe grie ber, ju pro
bgi.en

j

tilieniilir;n dr-i iturrdl".i"
3utpornen. Dcbei idliuigr*1ei1 dpid;t;;
sebt mit outern
Eeifpiel Doron. 6ein. Gbr,iltentuni'feltebi
nigt

in leeren
lfiebenscrten, fonbern i"-ti,ib"iliir;i
il,'tJ#.
.....Eeflonberen_.Gifer.-Iegt..-U
n., Gninbuna
-'uiiirJortilt-"y
[nreres Guongeriiotionsbunbes ari rei t'os.roemeinbe cilte lten rrnb
einne sii,lii Eing.n mit greuben
gf ein, .b.o s *6enr
Go cn g-eri uri d, ;b j;;.,.onnte
g
Gr

tbil;J;'ilri

*lll::

-Tt
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Hi:!i1'4 6ll.:lni5*'
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I*ir, triJ"Tl# $f* h-?#
8;;mgl:fliff i il:# t,'; ;t,f
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:1Hrfi
,,&p",:trii,l1ff*#';l.,',,,1;li'._i?il,I;ff
"t'$.*
gfib, il"t",pjllf
ltqer uoonselt lotionsbunb.,,
r
i
_?in,be
d;'d;.iiEfi'd;
linD einige Gtbddren
^g1O.fio6t,'.#'iifr**en mft ber
:
pii r;
r
;m*:a
*i,:l$?
fii,,lii,f
urole unb
.ftreine it.
fo"l$gT i;t*f stfu

i;#

t*";;;ii;ir-*-'g,;tiffiii
tilill,Jttrt,:T;#itll','*iJTdj
$',*L?*J;*y"!:,?ieft
Dqs in bie nodrt 6inei,,.iritoi!'i.lbii
netbei,

i_iiir"-il;;lffihiilfll;
me{[eln lJtiilioirsti'ebe{ uD_ u"tpiibJn""mrternanber
ob.

Hi:tiirr$i:,li*ifi

trilf

xx,.,tg5;_1$,;,""1i,!'.""
!.9I en, Die be [onberes gnfere
[!e f ri r un fere Eiiif d;it"il,jgi,",i,
glilff ein Ginlabungstatiiren aurn''6,ti' o' lm - di,Tt.r'j
-

"

Iie,:3!:id:&!1lii:f&',Ji"i,',,a&g'f
ffi

":,,i,#,,,#Jf 'f ,yx,{i
!??*gffi Jl;#;t'#l'*l,ii?tfi #'ry,"#f,t,,,TJlH?

-11 unb ![ug'
llntetddtt in ber Souptlo6e no$ im Ginptiigen
-sttern

sr6liitu'. .oie
lrq1t'n
;;;;ilt;'*;; bA tjidiif6'r;
uni tbren.Golln .ftubieren 3u lcffen,
;iii f;; ffiiigt-s.ib,neraidlten,
einmol ben Ooftorgrob er'

i;

ei $'orouf

i"noiii"iu itinnen. imt te $alien trat er in bie soufmonns'
"il{i;
bdi ieinem DnTeI ein' Itod; bem- xoD .lerner tJtlexn'
tebie

- alt, beggln-gr-qne,n eigenen bonDet
er'uror bomols 23 $cl1re
unb ltein. ood oei0att bliillte, obet ie .me$t
i'itf
oormrirts fom' b-efto figt)r tom er ln-ner'
QI tlung Oc ciuberlidl
-6ir
Iid; eurile.
iurige, ungefeltigte lftonn.Tonnte. -ben Eer'
lie l,is fiiorrue"ben mit Ii6 bringt, ni$l.miber'
tt.6en." Gr ftbnte mit onber-en -GeJinnuilgsgenollen ne.x
birii unl erqdn It6 bem Gliidsfpiel. lBos lBunber' b.cB letn
Soirlel bei-einem ioldlen Seben immer meDt aurutrglng'

lt.ii

i;edilil;

ftobbem et nc$ leiner Eerbtitotung etn onDeres xeoen
bcqo'tit't, fonnte et'bo6 ben ll.uin lelnes Geldlriites,ni6t
iiiUi'd"ru"iteri. gbe es 3up qllbqrkn Iorn, oerfouite. er,
;;;;fi;'6-botte unl oett"ie6 mit 60 vJto.T:in ber 5ol6e bqs
odterli6e 6ous, um lein 6liid in ber ffremDe ^_au-_Ua)el.
5n Eorneo fonb er Auerlt als lltbeiter, bolrn als lllulleDer tn

llrbeit' .Seiber murbe er obet Dort
;r;""Ait;;;"b.s-D1pi;ms' oog mor er fpcrfom 1$ itglbio
itil rr.it. i .O liii Sttjren niit einer -fiit dlinelildle !8et'
Eerqmerfen qut beaoblte

n tiO r ti 6timm. i n- ot e 5 eim ai .?uJ ii df:!-19T:
arl"iif .' si
-''irc tol'es ols eine befonbere 6un[t ber..ootter
U'tfruiq"i-Oii
et In'bie Seimat 3uriidfellren Tolnt-e' unD mlt ottem
an.
-" ttbch-ffrruli'nigi.-#iiO,
tgte otit3.11b
Birtl6tge bur$ bont'
n'iilj" i.i.iliui'g 3u ;,eid;lirr, ctfitg 6ilmet"e lllidr bem
edliufi-i;ublfrtttttOer Goriften unb tot gute lBerfe,-um
etllalien'
ii# lol,ircr"lii-oiiitit ber' Gbtter unb oeifter 3u
lein Eun.ben gelrqnlc)ren
ltril Auherii$ ongefe$en Ilotte
r E ef onnten
itttrin g einis er qn g e f ellene
6i;d- 5ui di lte t-d rfgiele
fort'
im ltt4sgaus' llber- ber,
,rdirfi ei eitie gute
jbn Io,
i.liiirrrni-tigi iieiietnle 6enub bes Dpiums [dtnri6te
bo$ et leineir Stl-i6ten ni$t mef;r riOtig ncdjtommen tunnte'
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Diefer @cx es, ber !I tl;ung jo 3uerft mit bem Gucngelium
befonnt modlte. Gr gcb i[]m Guongelienteile 3u le[en unb lub
illrr ein, mit illm ins.ftir$lein 3u tommen. lltit Gifer ftubierte
?I tlung go bie neue !el;te, lBtillrenb er [id; in ber Dpium,
bbbte bem Solter tlingab, Ios er bie Goongelien. Eefonberen
Ginbrud modlten illm bas 6lei$nis oom reidlen lJlonn unb
ormen Sa3orus unb bte Seibensgeld]i$te. Or fom 3ur Ee'

finnung unb oonbte ii6 bem fretter ous Giinbe unb lob
Au. Eon iebt on ftellte er ii6 ieben Gonntog im .ftir$Iein
ein unb mit Gottes Silte fonnte er bem Dpium iiir immet
ben 2lbl6ieb geben. ftod) einem Scf)r fonnte er burdl bie
Saufe in bie Gemeinbe cufgenommen oerben. ,,lln Oncben
rei$," [o Ioutete iein Saufnome. 6eine Siebe unb lein Gifer
ooxen grob. Unermiiblidl, unb 3nrei $ct1re lcng obne irgenb
eine Ee6ol/ung, oedeilte er Eibelteile unter ieinen .8qnbs,
leuten. $m btitien $o!r ourbe er als Eibelbote ongeftellt.
Gs ilt nun fdloft mqndles $o[1r, bab Ii6 2I tlung 9a
ieines Gliides freut. 6on3 befonbets bonlbot ift er [einem
6ott, baft nun ou$ leine ganae $amilie bem 6b$enbien[t
ent[ogt Ilct unb CIt1riftus ncdlfolgt. Utbge i$m no$ eine
Ionge gefegnete Sirtioinfett im freid)eiGottes beldlieben |ein t
IV.
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Oen llnmiitbigen geoifenbctt.
lBie betcnnt, iinb lBol;rlloftigfeit lnb llufri$tigfeit feine
beroorltedtenben Gllorofteqiige ber Gflinefen. llton llot bie
tiltlinelen fogor [$on ,,eine ltotion oon lti-gnern" genonnt.
Eielen Gbinelen ift bos .Siigen 3ur cnbetn ltctur gemotben,
unb besbolb nimmt in Gf;tno cu$ teiner bie ?Ius'[oge eines
onbern iiir obrtliO rcalx. ?tru$ bei unfem Glriften Iloben

oir nodl oiel gegeir bieie nationole Untugenb 3u ftimpfen'
Ood bdnn unb monn irifft man oudl untet ben Gflinefen,

nomentli6 untet ber .Sonbbeoblferung, el)rli6e unb oufridltige
.8eute. Gol$e Jinb fiibig, Seiu Seilsboil$att an3uneflmen.
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belgl, bie ous ber lBctllleit [inb unb Selu Gtimnre
... $u ge9ort
unf

V.

er-lieber alter- ben iin 9a. Gr-i[f bos 6lieb
[]lerer .QremernD-e bonDen, be[[en $nneles 0m tieiiten oonr
uqnpentum erloEt ili._.Or ift eine finblidl.,fromm'e
6eele,
'bquTen
ein pieti[t im beften €inn des lBortes.
teonnroog
bie 6l-oden
Sirge, [o binbet er iein yd;;; le-ft;;;ili
D0ren,

lBet ni6t oflem cblaSt, tann mi6t mein Siinger ieitt.
Unieren Gbriiten in Gbina bletben bei illtern llberttitt
rum gbriitentrim qembllnli6 loldl f$mere Sicimpfe etfport,
bte iie'iri Snbien-brtufis linb' Sreilidl ou$ itlnen febtt es
nidlt'on maiderlei leiben um bes $etrn millen. Eei G0bnen
fonn es bis aut Serfludunq unb ?Iusltobung ous ber Bamilie
unb Gtarnmesgemetnfd;off fommen. Surd nqd) bet -6ri.in'

-3ur

tern uelongbuo [90-rr 3ufommen, nimnrt fie unier ben
II9
uxm unD rconbert ins
6ottes. gebtt

er einmal im
Sous
Ig..i,[t ber 6runb lofrir ii$'er n,Arf;eil.-u;;
_9t.ttglltSllt,
tnre onDoorlq tiht er ba rnb
ryie oufmerf[om touigt er ber
prebigt.
reioabrt iebes
iil
i.tn.i. oui"i
^si
Deqen. l,iommt mcn im Soufe ber !tsodle au ibnl uril'iragt
iln" Ita.$ bem gnllolt ber giebigt, io riei"b er rmmer gut
Ee[6eib.
Eei..mandlen un[er.er Oll_riften finben mir noS Imrge ncg
.i[1rem- {Iberttftt orteitet sorireiiprr6. on,tiir.n unl
*ioiteii
angefleb! bie".mir itlnen- entfernen inrt;pn. Ui" inllii'b*i
Den frn Dcr. 69on bos {Iufiere leiner beldleibenen
tnlemr
g-ritte.3eigl, boI ein Otryift borin molii. tlblr
ler Ginqanol,
t,yre. llt -etn ytreu3, umrclmt-uon ben lBorten:
,,36 d'itt
Gottes lBorf l1bren," y1li,,_Gr1dl
ler-getfonn iilf6rrr";
ftt
iQm3rcel .bie 10_6ebote, iiii-iairruntrr "uni,' lou
STnrI
Gloubensbefenntnis bie lBcinbe. Oos g6bnii; ;ltr;iii ;;b
ber Eerool1ner Der giitte bie Gebote Ooiieu nrcnr nur ouT
6tetn gefgrieben r1or,
!op.unb.
fi; lr]ffi ilJ
:roTern

!fii

in.Son9en murb-e i6 ryl.pil.lt
bunq bes $ungincinneioereins
"ouf
merfionr. Gr mot bolb bos" eifriglte,Dtitglieb
iunqin !]tdnn

;i;!*

ies"Eeteins. Itod; $eibe, mibmete er fi$ bodl mit gqofiem
Gifer bem Gtubium bes 9teuen leftaments, unb be[$cimte
mil ieiner Eibeltenntnis uiele unferer olten Gbrilten. lln
unieien Eibelleleftoflen nollm er regen llnteil, unb es ttieb
ibri oanr oon ielbit baiu, oud) cnbere an feinem ileug€llofi2
nine"n belib teilnellnien 3u [q[kn.- Geinet ![erbesrbeit
hutten rcir 6s ru udrbanfen, bcft unfer Eerein, cnfcinglidl
etn rortes. idrnirdres Sflcina6en, immer me[)r eritcrtte. Gr
oqr'6 nanientii$ rintet [einen llltersgenoifen unb fritlrte uns
eine
$o[)l neuer Breunbe 3u' - - [6bneffiud'u,
Gbitnq
Io fretFt ber iunge ![tonn, ilt ber llboptin'

iobn einei onqeiebenen, oermbglidlen
-IJtutter,Somilie oon $ongen'
eine energildle unb
06r Eoier iif lctriqit tot. Oie
intelliqente 5Vrcu, ilt eine bigotte Seibin. 6ie gellbit 3u ber

l;td-;;6'

bet Eesetorier' 6ie floift, [id; burdl
lBeifl ben Gingcng ins roelilidle $crobies 3u ermerb-en'
{Infongs lieb lie itlien-6ol1n gerorillen, cls er bonn ober
entidrlilien oot, rum Gbriltentum iiber3utreten, fom es 3um
Som'pt." Our6 SocIunqen unb Orolungen Iudlte iie, i[]n oon

lelnes b_er3ens eingegroberr [inb.
p9t1
lln r)o,I;a{ DDn flein.ouf in ci.rmli@en Eertlriltniffen
gelebt.unb,n{br-t
[id; unb feine gcmilie uon einem fteiiien
pgl"qe1 nnt_.Uo|nenhrgen. ?[ber trog feiner llrmut iit er
Trogrrqen yJ.utcs, Denn er tlat im Ooorrgeliurn bie Direlle
oer tno0ren UreuDe qelunDen. 6o gef;t er [n ber Gtille unb
Eerbo rienlle it 1e i ne niBe g, bis ou d1 Je"iiie nen e inmol off enboi
uoerDen olrb in ber geTli9Iei! mi! ge[us Gfri[tus. __ Oer
llpgftet goutus fiogt:-,,Vtigt uter lniii!- nrot
u+\!rE','
nigt uiet 6emotiig*e, ni'6t uiet Glt.-iinl rr.iirt.n.;; tVretidr.

bubbbiftiidlen 6ette
qute

ieineni Eorbs6en abitrbrinqen. Gie Id;olt i[1n einen ungellor'
iomen 6obn. ber ben 3orn unb bie Gttofe ber Giitieu iibet

Oq
6ous unb'fliomilie
"3orn brtnqe. llbet ber 6obn blieb feJt.teine
unb bie !tsut ber fonotif$en $rcu
finnte ber
Grenaen me[t. 6ie beldimpfte, oedlud)te, miflcnbelte iltn

i;;
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llb-iogte ifln tgtiefilig oon gaus unb gof. lIIIes Eitten unb
EIeben bes $o!1es riitjrte bci fteintlcrtigb$ b.iyJtut*;i;bt.
-rJcr nocr) 3eDn lungen ifreunben, bie bur6 ibn au Seius
gjllu9rt m'rben rDoren, fonnte er, roof;l oorbereitei, lie triitiqe
letb[tgemritltten toufriomin
.empla1gen.
:gutemrn
: ,,:,aeuesJ^1,Leineffi
{"tn
)Uolt:' uoollfe er ium llusbrud brinocn.

gbinefilil)es
.De ib cntu m

DoB.er nun.gon3.3um Gottesuolt bes lteuen Eunbes qebi'reil

molle. Gpciter trot er irr unfer fl]eoloqiides genrilii-in
,8ifong ein unb i[t leute bilfs'prebigei.-"''-'
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in
Diefe $efte oerben c{r lBerbefgutiten 3u einem lluEnalmspreis
unb finnen nur bireft burg ben Eerlog be3u. burg
un[ere Seifeprebiger be3ogen oerben.
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